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Regionalismus - National ismus:
Neue Zugange 1
Pieter M. Judson

Meine sehr geehrten Darnen und Herren. Ich bin ein begeisterter Verehrer
von ,,Geschichce und Region/Storia e regione", und von den Hiscorikerinnen und Historikern die dazu beigecragen haben, dieser Zeitschrift einen
verdienten Welcruf von hochscen Qualitac zu verschaffen. Eigentlich flillt
es mir schwer zu verstehen, warum cine Gruppe Hiscoriker, die selber so
viel Welcl<luges zur Frage ,,Region und Nation" beigetragen hat, ausgerechnet mich einladen wollre, zu diesen Themen zu reden. Denn vor
allem zur Frage ,,Region" kann ich Ihnen !eider wenig Neues erzahlen.
Anregungen wie die lhrige bieten uns Hiscorikern, die bei weitem intellektuell klarste Rechtfertigung des Srudiums der regionalen Geschichte,
die ich kenne. Im letzten Jahrzehnt veroffentlichte ,,Geschichte und Region" beispielhafte Arbeiten, die schon nachdenklich zwischen den Gefahren der Essentialisierung der Region (egal wie Region definiert wird) und
der Essentialisierung der Nation steuerten.
lch habe aber schon Meinungen zur Frage ,,neue Anregungen, neue
Ansacze zum Thema Nationalismus", die ich Ihnen erklaren kann, aber
hier rede ich niche ohne cine gewisse Z urilckhaltung. Denn ich gehore
von der Vorliebe und von der Begabung her eher zu denen, die sich viel
lieber mit Geschichten von und Uber Menschen befassen, als zu denen die
sich mit rein theorecischen Fragen beschaftigen. Ich fange eigentlich nie
gem mit der abscrakten Theorie an, und finde die Theorie an und fur sich
sogar uninteressant, wenn sie niche in einem Kontext von bestimmten
Geschichten besprochen wird. Immer wieder zerstort die Theorie die Verflochtenheit der sozialen Beziehungen in den Geschichten. Mic der Theorie anzufangen, state mit ihr zu schlieBen, scheinc mir ein klares Zeichen
des Misserfolges des Sozialwissenschaftlers zu sein. Natilrlich mache ich
Gebrauch von der Theorie, natilrlich versuche ich in meiner eigenen
Arbeit neue Theorien zu entwickeln. Auch wahle ich in meinen Untersuchungen gerade jene Geschichten aus, die mir helfen werden, historische
Feagen zu beantworten, die ich personlich fur wichtig halte. Aber glauben
Sie mir eines meine Darnen und Herren: Ich wilrde Ihnen viel lieber ein
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paar Geschichten aus meinen Forschungen erzahlen, als Ihnen iiber
vielversprechendsten theoretischen Neuigkeiten in unserem Fach
berichten.
Ich personlich wollte niemals Nationalismusforscher werden. A1s ·
damals 1982 anftng, die liberalen Bewegungen in der osterreich·
Reichshalfte zu untersuchen, versprach ich mir selbst, nie den Fehlcr
machen, den so viele Historiker vor mir gemacht hatcen, und zwar
Nationalismus als wichtigstes Thema der Geschichte der Monarchic
handeln. Das Thema Nationalismus schien mir damals eine trockme,
langweilige intellektuelle Sackgasse zu sein, so etwas wie die ,,Drei-Lap
Theorie" der heutigen osterreichischen Politik. Das waren Feagen, die nur
ganz alte Greise wahrnahmen, Fragen deren Untersuchung dem Historiker keine Moglichkeiten des Neu-Denkens, des Entdeckens boten. Jcm
aber, nach zwanzig Jahren Nationalismus-Forschung, kommt es mir
manchmal so vor, als ware ich einfach nicht fahig, dem Nationalismus zu
entkommen! Wie lose ich dieses Paradox? Ich bescha.ft:ige mich mit dem
Nationalismus, um seine Bedeutung und seinen Einfluss zu schmalern,
um Wege zu schaffen, die es uns ermoglichen, jenseits der Grenze dcr
scheinbar unvermeidlichen Logik des Nationalismus, denken zu konnen.
Ich mochte die Logik dieses diskursiven Gefangnisses, dessen logischcr
Untersatz uns Sozialwissenschaftler mehr als ein Jahrhundert in Gefangenschaft gehalten hat, zerstoren. Und nicht nur dieser Diskurs muss in
Frage gestellt werden, sondern der ganze Begriff von Nation, die Idec, dass
es sie i.iberhaupt gibt, class die Nation einen einheitlichen, zusammenhangenden Forschungsgegenstand darstel!t.
Die Wissenschaft befande sich in einem viel bessern Zustand ohne den
bezaubernden Begriff ,,Nation". (Und ohne ,,Nationen" wi.irden wir sicher
den Begriff ,,Region" auch ganz anders verstehen). Wir waren sicher besscr
dran, wenn wir zumindest den Begriff ,,Nation" weniger ernst nehmen wiirden. Selten wurde dieser Begriff benutzt, ohne class dabei irgendein politisches Programm implizit befordert wurde, und solche Programme sollten wir
Wissenschaftler aus Prinzip zuri.ickweisen. Nur weil Nationalisten es geschafft
haben, unserer Gesellschaft ihre Weltanschauung aufzudriingen, sehen wir
uns gezwungen, diese Weltanschauung imrner wieder zu bestatigen, indem
wir die Welt anhand nationalistischer Begriffe wie ,,Nation" wahrnehmen?
Wenn wir i.iberhaupt etwas gelernt haben nach dem ,,Hinscheiden der
Moderne" mit seinen Projekten der nationalen, rassischen, und geschlechtlichen Kategorisierung und Homogenisierung (hier beziehe ich mich vor allem
auf Zygmunt Baumann), mi.issten wir die vollig Zwecklosigkeit des nationalen Projektes, des Versuches echte Nationen zu konstruieren, klar verstehen.
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Egal welche Gestalt die Nation annimmt, ob staatsrechdich oder ob
grausam rassisch definiert, gehort es niche zu unserer Aufgabe als Sozialwissenschaftler, diesen Begriff zu starken. Denn auch in seiner wohltuendsten Form, fesselt die Nacion die Freiheit und das Selbstverstandnis des
Menschen. Der Glaube, class jeder Mensch einer Nation angehort, nirnrnt
eine normalisierende Funkcion an, und verbaut uns die Moglichkeit, uns
eine Welt ohne Nacion vorzustellen, auch wenn diese ,,nationslose" Welt
gar niche so weir in unserer gemeinsamen bistorischen Vergangenheit
zurilckliegc. Die Unmoglichkeit jenseits von ,,Nation" zu denken, deckt
sich mit der Unrnoglichkeit auBerhalb der geschlechdichen/gesellschaftlichen Rollen zu denken. Von diesen Rollen wird auch irnrner behauptet,
sie seien von der Natur her bestimmt. Die normalisierende Verweisung auf
eine imaginare biologische Wahrheit, egal wie sie genau definiert wird
(und jeder definiert sie fur sich sowieso anders), wird als Grundprinzip
unserer sozialen Normen kaum in Frage gescellc. Diese Grundkategorien
unseres Selbstverscandnisses haben wir geerbt, und wir schaffen sogar neue
Formen, bevor wir sie dann weiterleiten. W.ir meinen aber, sie stammten
aus unveranderlichen Prinzipien der Natur, und stilnden als solche auBerhalb der hiscorischen Encwicklung. Genauso wird mit der Nation argumencierc. Die Nation scheint fast alles zu bestimmen, auch wenn ihre
Definition standig geanderc wird. Schaffen wir es je, jenseits dieses incellektuellen Gefangnisses denken zu konnen?
Die hier vorgebrachte Klage ist niche neu, sondern eigentl.ich ganz alt.
Seitdem es ,,Nationen" gibe, gibe es auch Menschen, die sich weigern
,,national" zu werden. Und manche, die doch ,,national" wurden, eaten es
nur, um die genaue Definition des ,,Nationalseins" in ihrem Sinn zu
andern. Sie entwgen sich einer genauen Definition von ,,Deutschsein"
oder ,,Franzosischsein". Sie nahmen das ,,Nationalsein" eher als politische
Strategie wahr, und niche als gegebene Tatsache. Sie behandelten diese Frage
niche innerhalb der Logik der Selbstdarstellung der Nation, die die Definition
von ,,Nation" als fix voraussetzt, sondern behandelten das ,,Nationalsein" als
funktionale politische Strategie. Historiker, die diese Koncingenz, diese Unbestandigkeit der nationalen ldeologie wabrnehmen, befinden sich schon auf
dem schwierigen Weg, jenseits der Nation zu denken. Aber die meisten
Historiker folgen diesem Weg nur bis zu einen bestimmten Punkt. Sozialwissenschaftler sind heuce oft bereit, die ideologische Behauptungen des Nationalismus zu verwerfen, aber sie sind bei weitem noch niche bereit, den nachsten und logischen Schritt zu machen und auch die Nation aunugeben.
Hier mochte ich umschalcen und eine kleine Geschichte aus der
Geschichte der Sexualitat erzahlen, die meine Position zur NationalismusJUDSON: Regionolismus - Notionolismus: Neue Zugonge, 175-189
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Theorie hoffentlich klar machen wird: Regionale Zeitungen in Le Charente-lnferieure berichteten ihren Lesern im Juli 1860 von einem selcsamen, ratselhaften VorfalJ. Es stellte sich heraus, class eine fromme junge
Frau, die als Schullehrerin in der Gegend catig war, eigentlich ein Mann
war. Ein Landarzt, der die junge Frau zufallig wegen einer Krankheit
untersuchte, merkte sofort den ursprlinglichen ,,Fehler in der Kategorisierens". Sofort wurde diese Frau vom Staat durch die geseczlichen
Bemilhungen der ortlichen Beamten zum Mann erklart, oder besser
gesagt, in einen Staatsbilrger umgewandelt. Die urspriingliche ,,Verwirrung " der Identitat wurde jahrelang, so sagte man damals, durch die
christliche Frommigkeit der jungen Frau hinausgezogert. Sie hatte einfach
niches davon geahnt. Laut einer Zeitung hatte diese Frau ihr Leben ,,in
volliger Unwissenheit ilber sich selbst" gefuhrt. Oder, wie es eine zweite
Zeitung zum Ausdruck brachte, ,,der Fehler wurde hinausgezogert, weil
eine fromme und bescheidene Erziehung den einzelnen in ehrenvoller
Unwissenheit halt." lmmerhin wurde ,,Herculine Alexina Barbin" mit 21
Jahren zum ,,Abel Barbin". Dank der naturwissenschaftlichen Bemilhungen der Experten, und dank des Beamtentums nahm ,,Herculine", die ihre
eigene authentische Identitat niche gekannt habe, jetzt eine auBerliche
Form an, die ihrem inneren Wesen als ,,Abel" entsprach.
Die Memoiren dieser unglilcklichen Person wurden ursprilnglich von
August Tardieu herausgebracht und dann spater, wie viele von Ihnen
schon wissen, nochmals von Michel Foucault. In seinem Kommentar zu
dieser Geschichte behauptete Foucault, class das Aufkommen eines urnfassenden binaren Verstandnisses des Geschlechtswesens, Mann/Frau, mannlich/weiblich, einen Fall von Hermaphroditismus zu einer Sache der
Unmoglichkeit machte. Es war niche mehr moglich, sich einen Menschen
vorzustellen, der auBerhalb dieses universellen Systems stand. Natiirlich gab
es immer noch Menschen, die niche gut in die gesellschaftlichen Kategorien
mannlich/weiblich passten, und sich auch niche leicht in die biologischen
Kategorien Mann/Weib einreihen lie&:n. Das moderne Verstandnis, das keinen Platz fur solche ,,Zwischen-Menschen" einraumte, musste verneinen,
class sie iiberhaupt existierten. Entweder mussten solche Zwischen-Menschen
in die eine oder in die andere Kategorie eingereiht werden, oder sie mussten
von der Gesellschaft entfernt werden. Die grundsatzliche Zweideutigkeit solcher Menschen war gleichzeitig unerttaglich und unmoglich. Hier erkennen
wir auch die moderne Logik der Nation, die, wiirde man sie weiter in eine
extreme Richtung verfolgen, sogar zu einem Holocaust fuhren konnte.
Hier erkennen wir an einem individuellen Schicksal die ganz personliche Tragodie eines Zwischen-Menschen. Barbin fing ihr Leben als Frau an
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und beendece es als Mann. Aber die ganze Zeit blieb sie, war sie, die gleiche Person, und diese Tacsache wurde zu ihrer personlichen Katastrophe.
Aus den Memoiren geht ubrigens klar hervor, wie sich Herculine Barbin
selber verstanden hat, wie sie ihre eigene Idencicac betrachtete. Sie war fur
sich selber ohne Frage eine Frau. Aber beide Inscanzen, die Wissenschaft
und der Staat, bestanden darauf, class sie ihre causchende Weiblichkeit aufgeben und, class sie die vollig &emde Welt des Mannes betreten musse.
Frilher hatte sie als Frau in der Gesellschaft weiterleben dilrfen, weil man
den Hermaphrodit als ubliches, wenn auch seltsam und bizarres Narur-Phanomen berrachrer hatte. In der traditionsreichen Welt des Dorfes hatte sie
vielleicht so weicerleben konnen. In der Welt der Nationen und der
Geschlechtertrennung aber konnre so erwas niche gedultet werden.
Der Hermaphrodit als immer wiederkehrendes Phanomen isc eigenrlich ein ,,natilrliches" Wesen. Eine Welt, die an binare, geschlechtsspezifische soziale Rollen glaubt, hat aber keinen Platz for solche Wesen. Fur
die Wissenschaft und fur den Scaat stellte Barbins Korper ein Ratsel dar,
das gelost werden konnte und musste. Barbins ,,wirkliches, echtes
Geschlecht" wie Foucault es nennt, ihre authentische innere Natur,
konnte schlieBlich nur durch die wissenschafdiche Forschung festgestellt werden.
Die Erforschung des Korpers muss, der modernen Wissenschaft und
dem Geserz nach, lerzclich mindestens ein Merkmal auffinden, das die
authentische geschlechtliche Identitat des Individuums ohne Zweifel fescstellt. Nach Foucault gibe dieser ,,rotalisierende" Diskurs der modernen
Wissenschaften der Geschichte sein tragisches Ende - den Selbstmord des
Barbins -, dem die Geschichte ihre besondere Resonanz unter dem breiteren Publikum verdankt. Nach Foucault gibt es keine andere Wahl for
Barbin in Anbetracht der cotalisierenden Macht des modernen Diskurses
der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat ihre authentische Identitat herausgefunden: was kann sie dagegen tun?
Ich bin hier mit Foucault aber niche vollig einer Meinung, obwohl
seine Schlusse aufschlussreich sind. Hier muss weitergeforscht werden, um
zum Beispiel verstehen zu konnen, wie Menschen 1860 in Anbetracht
ihrer eigenen ortlichen Verhaltnisse, Beziehungen, ihres Glaubens, ihrer
Erfahrungen die Geschichte inrerpretiert haben. Zwar verkorperren Arzt
und Beamter eine gewisse soziale Autoritat, aber werden deren Expercenmeinungen vom Publikum geteilt, ja uberhaupt verstanden? Wie die
Bevolkerung der Charente diese Geschichte versteht, die Erklarung,
warum eine Frau plorzlich zum Mann erklarc wird, die Reaktion der
Offentlichkeit muss niche unbedingt etwas mit den arztlichen UntersuJUDSON: Regionolismus - Nationalismus: Neue Zugonge, 175-189
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chungen und rechclichen Einordnungen zu tun haben. Die Diskursc
haben in ihrem Umfeld AusschlieBlichkeitscharakter, aber sie werden beispielsweise im Dorf niche so aufgenommen, wie sie in der GroBstadt aufgenommen werden. Jeder bringt ecwas anderes zu seinem Verscandnis des
Diskurses ein. Der Diskurs kann auch im Sinn von orclicher Tradition,
Mythologie und lokale Umstande aufgenommen/verstanden werden.
Oberlegen wir, welche Schliisse der Zeitgenosse aus dieser Geschichte
moglicherweise gezogen hatte. Er hatte nach reiflicher Oberlegung vielleicht zu dem Schluss kommen konnen, dass die angeblich universellen
Geschlechtskategorien ,,Mann" und ,,Frau" eigentlich niche universell
sind, und niche alle menschlichen Phanomene umfassen. Aber dieser
Schluss hat der Zeitgenosse niche gezogen. Andererseits hat er sicher auch
niche gedacht, ,,Aha, die umfassende Wissenschaft hat ein kompliziertes
Ratsel gelost, und die echte geschlechcliche Idencitat des scheinbaren Hermaphroditen festgestellc", wie Foucault die Geschichte erl<lart. Das Publikum hat diese selcsame Geschichte vor allem genossen, und es hat den
Ausgang fur moralisch richcig gehalten, denn wie bei vielen Traditionen,
ob volkloristisch oder historisch, hat das Ende der Geschichte ein wohltuendes Gleichgewicht in der Welt wiederhergescellt. Barbins Eincritt in die
Welt der staacsbiirgerlichen Tugend als Mann wurde auch als Beispiel
einer wichcigen lokalen Beriihmcheit gesehen. Wie eine regionale Zeitung
es zum Ausdruck brachte: ,,Diese Geschichte wird dem Barbin Hochachrung und Inceresse von alien die ihn kennen, einbringen." Es scheint mir
aber weniger wahrscheinlich, dass sich der Schmied und der Backer in dieser Diskussion dahingehend geauEert haben, dass es wichtig war, die binare diskursive Kategorie des Geschlechts aufrecht zu erhalten.
Diese Geschichte bietet vielseitigen Anlass zur Dekonsuukcion von
Kacegorien wie Nacion oder Geschlecht, und regt an, iiberhaupt jenseits
dieser Kacegorien zu denken. fastens lasst sich Foucaulcs eigene Scracegie
beobachten: Man sucht in den Berichten disjuntive Momence, die zustande
kommen, wenn die Behauprungen des Diskurses den erlebten Situationen
niche entsprechen. Wo sich in den Berichten Widersprilche ergeben, die
an der Oberflache niche leicht zu erkennen sind, wird die Allgemeingilltigkeit des Diskurses in Frage gescellt.
Eine zweite Strategie zur Dekonstruierung des Diskurses oder der
Kacegorie scheinc mir auch moglich. State die Allgemeingilltigkeit des
Diskurses von Anfang an anzunehmen, stellt man das Ganze in Frage,
indem man behauptet, der Diskurs sei nur als Form zu verstehen, worin
viele, oft einander wiedersprechende Meinungen in Konflikt stehen, Meinungen, die oft nur eine ganz spezifische lokale Bedeutung haben. Anstatt
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den Diskurs sollte der Sozialwissenschaftler die Art und Weise, in der
lndividuen und Gruppen die Diskurse fur ihre eigenen Zwecken anpassen, ausniltzen und dadurch auch verandern, analysieren.
Jedes Mal, wenn ich die Geschichte Herculine Barbins uncerrichte,
werden meine Gedanken in eine seltsame Richtung gelenkc: Ich denke an
die Mahrer die sich, nach dem Mahrischen Ausgleich von 1905 entweder
als Mitglied der Deutschen oder der Tschechischen Nation einschreiben
mussten. Wie fur Herculine Barbin entsprachen ihre politischen Optionsrechte gar nicht ihrem eigenen subtilen Selbstverstandnis der Identitac,
entsprachen nicht der Moglichkeit niche national, utraquistisch, oder
sogar mahrisch zu sein. Um den policischen Nationalitatenzwist zu lindern (und auch um die sozialistische Herausforderungen gegen das privilegierte Wahlsystem zu verhindern) wurde durch den Mahrischen Ausgleich die Idee der Nation weitgehend legitimiert. Selbst die radikalsten
Nationalisten hatten nie soviel von ihrem bedeutsamsten Programm in
Kraft setzen konnen, wie dieser Ausgleich mic einem Schlag gecan hat. In
Fragen der Politik, in Fragen der Schule, in Fragen des gesellschaftlichen
Lebens ilberhaupc, war die Wahl niche national zu sein, regional zu bleiben, oder sogar mahrisch zu sein, niche mehr gegeben.
Es scheint im Nachinein iiberraschend und kaum vorstellbar, dass der
antinationale osterreichische Staat ein System in Mahren legitimierte, das
offen die Behauptungen der policischen Nationaliscen anerkannt hat. Dies
iiberraschc umso mehr, als es schwer vorstellbar isc, dass alle oder die meisten Mahrer 1905 bereits eine nacionale Identitat fur sich entwickelc hacten, schon gar niche in dem MaE, wie es von den nacionalistischen Parteien behauptet wurde. Dieser Ausgleich ist ein hiscorisches Ereignis, bei
dem sich eine universale Kacegorie - hier die Nation - den vorhandenen
politischen Raum beseczc hat. Die Tatsache, dass so viele Mahrer - bis
1945! - vor Gerichc erschienen, um zu beweisen, class sie niche der Nacionalitat angehorten, der sie geseczlich zugereihc worden waren, zeigc einen
fortdauernden Unwillen, sich selber als ,,national" zu verscehen.
Wenn aber andere Idencicaten, niche nationale Identitacen iiberfliissig
gemachc werden, oder niche mehr anerkannc werden, horen sie dann auf
als individuelle Strategie der Selbsceinordnung in der Welt zu bestehen?
Wenn der politische Raum fur niche nacionale Idencicacen verschwindec,
verschwinden diese Identicacen dann zwangslaufig? Und wenn sie weicer
bescehen, wie finden wir sie, wie graben wir sie aus? Existieren sie noch
auBerhalb des herrschenden Diskurses an der Grenze des Vorstellbaren?
Oder bescreicen sie, beeinflussen sie die ortlich bedingten Bedeucungen
von breicen Kacegorien der nationalen Identitat wie ,,deutsch" oder ,,tscheJUDSON: Regionolismus - Notionolismus: Neue Zugcinge, 175-189
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chisch"? Wir wissen, dass in manchen Situationen andere, nicht nationale
Formen von Idemitat wichtig bleiben. lndividuen und Gruppen finden
Kontakt mit angeblich feindlichen Nacionen immer noch wertvoll,
obwohl die nationalistische Ideologie sie verwirft. Ein Beispiel von vielen
moglichen Beispielen dafur ist der sogenannce Kindercausch in Bohmen
und Mahren, der bis 1938 praktiziert wurde. Es ging um das Tauschen
von Kindern zwischen verschiedenen Dorfern, damit die Kinder beide
Landessprachen lernen konmen. Tschechische und deutsche Nationalisten in der Monarchie und in der ersten Tschechoslovakischen Republik
kampften beide hart, aber erfolglos gegen diese Tradition. Nach der Logik
der Nation milsste uns der Kindertausch ratselhaft vorkommen, vielleicht
als archaisches Oberbleibsel der vormodernen Zeit. Aber was ist eigenclich
moderner als der Wunsch, die nachste Generation auf das wircschafcliche
Leben in einer zweisprachigen Region vorzubereiten?
Ein Weg, um der allumfassenden Nation zu entkommen, ist fur den
Historiker das Ausgraben von genau solchen, niche nationalen Identitaten. Aber im Endeffekt geht es weniger darum, niche nationale Weltanschauungen zu retten, sondern zu verstehen, wie die vielen niche nationalen Formen der Identitat die Bedeucung des Nationalismus in ihrem Sinn
verandercen. Wenn nationaliscische Diskurse den vorhandenen Raum fur
sich annektiercen, wie haben dann Nichc-Nationalisten versucht diese
neue Weltanschauung fur sich zu nunen?
Um die Wechselwirkung zwischen der ideologischen, fast inhalts!eeren
Form des Nationalismus und die verschiedenen, oft widersprilchlichen
lokalen Auspragungen dieser Form verstehen zu konnen, muss die Nationalismusforschung von zwei wichtigen methodischen Ansanen ausgehen:
Erstens milssen wir endlich aufhoren so zu tun, als ste!le die Nation, auch
heunutage, etwas Echtes dar. Zweitens milssen wir aufhoren so zu tun, als
habe nationalistische Ideologie einen stringencen Inhale. Wir milssen den
Nacionalismus als politische Scrategie verstehen, eine Strategie die ein
breices Feld oder einen Schauplan fur kampfende Weltanschauungen
anbietet, aber als weder in sich abgeschlossen noch als einmalig verstanden
werden kann. Der Nationalismus bildet keine ilbereinstimmende Ideologie, sondern ein ideologisches Feld, wo sich viele Konflikte - lokale, regionale, scaacliche - abspielen konnen.
Also bietet uns Hiscorikern das Beispiel des Hermaphrodicen im 19.
Jahrhunderc doch eine Losung der Frage, wie man niche national denken
konnte. Das faszinierende Beispiel stel!t zwei wichtige disjunktive
Momence nebeneinander: Erstens wie gesellschaftliche Wesen, Menschen,
die Welt erfahren, und zweitens wie die Welt durch wissenschaftliche und
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politische Kategorien verstanden wird, Kategorien die darauf Anspruch
erheben, die Grenzen des Moglichen, die Grenzen des lmaginaren, darzuscellen. Solche disjunktive Momence milssen wir Historiker aufspilren,
wenn wir die Welt des Nationalen erfolgreich analysieren wollen.
Das allmahliche Verschwinden dee nicht nationalen Identitaten in dee
Offentlichkeit, bildet einen wichtigen Teil der Geschichte dee letzten Jahre
der Habsburger Monarchic und das isc nur ein Beispiel. Die meisten
Nationalismus-Theorien konnen diesen Vorgang aber niche erklaren. Das
heiBc, sie erklaren den Vorgang, aber celeologisch, als hiscorische Nocwendigkeic. Wie genau dieser Vorgang funkcionierte, wie Individuen ihn im
caglichen Leben erlebcen, die disjunkciven Momence, das nimmc die
Theorie kaum in den Blick. Gerade weil die Nacionalismus-Theorie der
Nation eine priviligierce Scellung einraumc, ist sie unf'ahig dazu, die personliche Wahl ,,niche national" zu bleiben, zu fassen. Weltanschauungen,
die die Exiscenz der Nation vorausseczen, loschen einfach den cheorecischen Raum aus, wo niche nationale Idencicacsformen gefunden werden
konnen. Nacilrlich konnen die verschiedenscen Formen von Identitac
neben der Nationalidenticac weicer existieren, und ofcers, wie Hiscoriker
die sich mit regionalen Geschichten befassen, wissen, sind niche nacionale
Identicacen vie! wichtiger als nationale. Aber die Theorie wird solche Falle
als unnacilrlich, niche modern, oder als Oberbleibsel craditioneller Gesellschafcen einordnen. Wenn Sie mich also bitten, neue Ansacze zum Thema
,,Nacion" zu besprechen, mochce ich gerade die neuen Ansacze in den
Blick nehmen, die uns helfen, auBerhalb dieser Kacegorien zu denken.
Als Arnerikaner bin ich zum Beispiel sehr sensibel in Bezug auf die
Ansprilche dee Kacegorie ,,Rasse". Diese Kacegorie spielc noch heuce eine
groBe Rolle in dee amerikanischen Gesellschafc und fur ihre Sozialpolitik,
obwohl sie eigenclich keinem historisch echcen Phanomen entsprichc.
Amerikaner sind von diesem Begriff besessen, und sie glauben, class er
ecwas Echcem encspricht. Aber keiner kann diesen Begriff genau definieren, geschweige denn beschreiben. Wir glauben, class wir dieses Phanomen erkennen, wenn wir es voe Augen haben, genau wie dee Arzt, dee das
Geheimnis von Herculine Barbins richtiger geschlechclicher Idencicac entdeckte und festscellce. Eigentlich charakterisierc eine ilberwaltigende
Mischung von verschiedenscen gesellschafclichen Gruppen die amerikanische Geschichte. Aber komischerweise gehen wir vom Gegenceil aus,
namlich class wir aus hiscorisch ganz gecrennten und verschiedenen Rassen
bescehen. Selbsc Sozialwissenschafcler des Multikulcuralismus, des Hybridismus (in dee Karibik) gehen von dee Wirklichkeic der Rasse aus, und
reden erst nachher von Mischgesellschafcen. Die Macht des Rassismus in
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der USA bestreite ich nicht. Sie ist echt.
Das gleiche kann auch vom Verhaltnis zwischen Nation und Nationalismus behauptet werden. Auch wenn ich die Nation als etwas nur Imaginares ablehne, kann ich die Macht, die Wirklichkeit des Nationalismus
kaum bestreiten. Der Nationalismus, wie der Rassismus, ist ein furchtbar
echtes Phanomen, ein Phanomen, das nicht im Verborgenen bleibt, auch
wenn es keine Nationen gibt. Historiker sollten aufhoren zu fragen ,,Was
ist eine Nation?", der klassische Anfang seit Renan der meisten theoretischen Studien. Statt dessen sollten sie die Frage stellen ,,Was ist der Nationalismus?" oder,,Wie und warum funktionierc der Nationalismus?".
Der Soziologe Rogers Brubaker vergleichc in seinem Buch ,,Nationalism Reframed" die Theorieencwicklungen zur Klassenanalyse mic den
Theorien i.iber die Nation. Er stellc fest, wie stark sich theoretische Ansacze zur ,,KJasse" in den letzten Jahrzehnten geanderc haben, im krassen
Gegensatz zur Theorie der ,,Nation."
Tatsachlich ist die Arbeiterklasse - verstanden als substantives, echces
Wesen oder Gemeinschafc - groBteils als Objekc der wissenschafclichen
Analyse aufgelosc worden. Sie wurde von empirischen und theoretischen
Forschungen in Frage gescellc. Die (heutigen) Uncersuchungen zur KJasse
als kulcurelles und policisches Idiom, als Erscheinungsform des Konflikces,
scheinen wesenclich und lebendig, und niche mehr vom Glauben an KJasse
als echces, bleibendes Phanomen belascec zu sein. (Brubaker, 1996, 13 f.)
Eine solche Entwicklung wurde von der Theorie der Nacion noch
niche vollzogen. Wie schon erwahnc, fangen viele Nacionalismus-Scudien
immer noch mit der scheinbar ,,unschuldigen" Frage an, ,,Was isc eine
Nation?". Diese Frage halt den normalisierenden Glauben im voraus filr
wahr, class es i.iberhaupc Nacionen gibt, class es ein globales System von
Nationalscaacen geben soll (Afghanistan, Iraq, usw.). Nach Brubaker sind
die sogenanncen ,,Konstruktivisten" und die ,,Essencialisten" beide, wenn
auch auf ganz verschiedene Weise, von der Idee der Nacion befangen.
Beide verwechseln Kategorien der Praxis mit Kacegorien der Analyse.
Beide nehmen eine Kategorie der nationalistischen Praxis - die Annahme
Nationen seien echte Gemeinschafcen - , als Ausgangspunkt ihrer Nacionalismuscheorien. Fi.ir die Essencialisten sind Nationen echte Gemeinschaften. Fi.ir die Konstruktivisten werden Nationen zu echten Gemeinschaften. Eigendich wird der Nationalismus gar niche von Nationen
erzeugt, so Brubaker, sondern von politischen Koncexten. Koncext bildet
alles, und als Koncext, als Funktion, sollten die Gegenstande analysien
werden.
In den letzten zwanzig Jahren babe ich immer wieder neu lernen mi.is-
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sen, was Sie, meine Darnen und Herren von ,,Geschichte und Region/Scoria e Regione" schon !angst wussten. Wenn man den Nacionalismus innerhalb des besonderen Kontextes einer bescimmten Region, oder einer Ortschaft betrachtet, hat man einen wichcigen Schlussel zu seiner Dekonstruierung schon gefunden.
Wenn wir zum Beispiel die Region scatt die Nation als Thema nehmen, verstehen wir schnell, wie leer die aufgeblasenen Anspriiche der
Nation in Wirklichkeit sind. Die Regionalgeschichte hat es viel leichter
gemacht, die disjunktiven Stellen zwischen menschlichen Erfahrungen
und auferlegten Kategorien, wie die Nacion, zu klaren. Denn die Regionalgeschichte pflegt eine historische Praxis, die ihren Forschungsgegenstand bewusst in Abgrenzung von Nation oder Staat definiert. Das ist fur
die Nationalismusforschung sehr niitzlich, solange die Region die Nacion
als Fetisch nicht einfach ersetzt. Aus der regionalhiscorischen Forschung
sind in letzter Zeic einige der beseen Scudien zum Nacionalismus hervorgegangen. Noch wicheiger ware die Lokalgeschichte. Wiinschenswert ware
eine Naeionalismusgeschichee, die die verschiedenen Ebenen gleichzeicig
behandele. Um ein eieferes Verseandnis der verschiedenen Bedeueungen
des Nacionalismus zu gewinnen, miissen wir seine Dynamik im Dorf
erforschen. Solche Lokalstudien haben immer wieder gezeigt, class niche
nur der genaue Inhale des Nationalismus sondern auch seine Funkcion,
sich von den Behauptungen der Nationalisten wesenclich unterschieden
haben. Aber hier muss der Historiker aufpassen, das Dorf niche einfach als
moglichen Ort des Nicht-National-Seins zu mychologisieren. Im Dorf
forderc die Konstruierung des Nacionalismus eine Beachtung der kleinen
Orcsangelegenheiten, um eine Bedeutung, eine Resonanz unter dem
Dorfpublikum zu ermoglichen.
Meine Forschungen zum Deucschnaeionalismus an der Sprachgrenze
um die Jahrhundercwende zeigen, class der Inhale der nationalen Ideologien, den Dorfbewohner und seine Welt ganz gezielt ansprechen musste,
um iiberzeugend zu wirken. Wir vergessen oft, class das vor 1918 kaum
erfolgreich geschah. Denn die Annahme, es gebe eine gro!se deucsche
Gemeinschafc, eine ,,Imagined Community", die die Deutschen von Vorarlberg bis in die Bukowina umfassce, hat selcen einen Niederschlag auf
die Dorfbewohner und ihre Weltanschauung gehabt. Wenn wir uns die
von den Nacionalisten selbsc erzahlten Geschichten genau betrachten, isc
haufig eine gro!se Enctauschung der Nationalisten iiber die hartnackige
landliche Bevolkerung zu erkennen. Die deucschsprachigen Orcschaften
wurden einfach weder deutschnational noch ,,deutsch". Verzweifelc lauteeen die Klagen der Naeionalisten in selcenen Momenten der Ehrlichkeit
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Uber diese blode deutschsprachige Bevolkerung, die me lernen wurde
deutsch-nacional zu sein.
Aber fur zahlreiche Sozialwissenscha.ftler bildeten deutschsprachige
oder tschechischsprachige Bevolkerungen schon eine Art passive Vornation. Der Begriff ,,Ethnizicac", ist eine amerikanische Erfindung der Nachkriegszeic, die nach Europa imporciert wurde, urn besser erl<laren zu konnen, warurn sich in einer sprachlich gemischten Gesellschaft, manche
Gruppen spacer zu einer Nation, manche aber zu einer anderen Nation
bekannten. Im Grunde genommen isc dieser Begriff niches anderes als die
,,konstrukciviscische Version" der (essentialisierenden) Theorie der
schlummernden Nationen, die von Nacionalisten im 19. Jh. eifrig vertreten wurde. Die sogenannten Konstruktivisten behaupten, ihre Erl<larung
der Erfindung der Nation, sei von jeder verderblichen Spur der Essencialisierung frei. Fili sie bilden die lndustrialisierung, die Modernisierung
(egal wie sie definiert wird), die Forderungen des zentralisierenden Staates
und das Aufkommen von verschiedenen Massenmedien, die wichtigsten
Faktoren, die den FrUh-Nationalismus erklaren. Aber wenn man ganz
genau zwischen den Zeilen liest, erkennt man bei sonst so begabte Historikern wie Anthony Smith oder Miroslav Hroch eine ethnische Teleologie,
die das Aufkommen der Nation doch auf essentialisierende Art erk.lart.
KUrzlich hat Jeremy King, dessen Buch ,,Budweisers into Czechs and
Germans", (eine Anspielung auf Eugen Webers Klassiker ,,Peasants into
Frenchmen") bei Princeton University Press erschienen ist, heftige Kricik
gegen diese Sozialwissenschaftler geUbt. Er meinte, dass sie sich hinter
einer ahiscorischen Art von Essentialisierung versteckten, indem sie die
Nacion mit Ethnizitat austauschen. Wie erklaren wir Uberhaupt, warum
manche Menschen in einem Ort tschechisch geworden sind und andere
deutsch? Wir stellen uns vor, es musste eine Art unbewusste Neigung in
eine Richtung gegeben haben, die in der Habsburger Monarchie normalerweise etwas mit Sprache zu tun hacce. Manche vergessen leichc, dass es
viele andere wichtigere gesellschaftliche Fakcoren gibe, vor allem die Frage
der gesellschaftlichen Organisierung, die die Wahl cschechisch oder
deutsch zu werden, erl<laren. Der einzige Grund, warurn wir sprachliche
Unterschiede zu einer wichcigen Erl<larung stilisieren, ist, dass die Sprache
eine der wenigen Formen von sozialer Differenz ausmachte, die der oscerreichische Staat gesetz.lich anerkannte, und die dann von Policikern begeistert aufgenommen wurde.
Sage der Sprachgebrauch eigenclich Wesencliches Uber die spacere
Nationalidencitat aus? Viele interessante Lokalstudien, und niche alle
unbedingt neu, behaupten, dass er eigenclich wenig aussagt. Der Grund,
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warum ein Mensch, eine Familie, oder ein Ort in Bohmen auf Dauer
deutsch oder tschechisch wurde, hatte wenig mit ,,urspri.inglichem"
Sprachgebrauch an und fur sich z.u tun. Schon 1981 wurde das in Gary
Cohens Geschichte des Deutschen Prag klar aufgez.eigt. Die Arbeit von
Karl Bahm Uber Sprache, Identitli.t und Arbeiterklasse in Bohmen, oder
Kings Budweis-Studie z.eigen wie sehr sich die Nationalismustheorie in
diesem Punkt geim hat.
Noch einen wichtigen Ansatz., der uns erklaren hilft, wie und warum
manche Ortstraditionen im nationalistischen Sinn neu verstanden werden, liefert der Historiker Prasenjit Duara. Duara, der ilber China im 18.
Jh. schreibt, behauptet, class die Idee des Nationalstaats von Soz.ialwissenschaftlern impliz.it tief mit einer moralischen Qualitli.t gefarbt wird. Diese
Moralisierung hat ihren Ursprung im Glauben, class die Nation eine progressive Entwicklung der Weltgeschichte darstelle. In seinen China-Forschungen kritisiert Duara die Art, wie der nationale Staat immer wieder
von Wissenschaftlern in ihren Forschungen als einmalige moderne
Erscheinungsform der Gemeinschaft priviligiert wird, eine Erscheinungsform die ihre ,,Stelle in binaren Oppositionen findet z.wischen Kaiserreich
und Nation, Tradition und Moderne, z.wischen Zentrum und Peripherie."
(Duara, S. 15). Soz.ialwissenschaftler verstehen fri.ihere Beispiele der Kollektivitat als Teil-Interessen, die nur sich selber in der Geschichte aber nie
eine ganz.e Gemeinschaft darstellen konnen. Wahrend die Nation innerhalb ihrer Grenz.en ein universelles Kollektiv darstellt.
Ferner bringt Duara die Frage der Modernitli.t des Nationalismus mit
einer weiteren Kritik an die Theorie der Nation auf die Tagesordnung.
,,Indem sie die moderne Gesellschaft priviligieren, als einz.ige gesellschaftliche Form, die imstande ist, politisches Selbstbewusstsein z.u erz.eugen",
glauben Soz.ialwissenschaftler, die nationale Identitli.t sei eine besondere,
moderne Form des Bewusstseins. Duaras Arbeit z.eigt auf, class auch
Mythos und orale Tradition und nicht nur die Printmedien die Teilnahme verschiedener gesellschaftlicher Gruppen an der groBeren Gemeinschaftsform vermitteln konnen. Die Terminologie der Nation mag vielleicht neu sein, aber wenn wir den Nationalismus als politisches Feld
betrachten, und nicht als etwas Substantives, dann verstehen wir viel
besser, class diese Phanomene weder unbedingt modern, noch unvergleichlich sind.
Ich bin normalerweise kein Funktionalist, aber in diesem Fall finde
ich, class es viel mehr bringt, den Nationalismus in seiner Funktion und
nicht als besondere Erscheinung der Moderne z.u betrachten. Und wenn
wir beides, Nation und Nationalismus, so analysieren wollen, dann milsJUDSON: Regionolismus - Notionolismus: Neue Zugange, 175-189
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sen wir zurilck ins Dorf, in die Region, um ilberhaupc verscehen zu konnen, wie diese Erscheinungen funktioniercen, was genau sie den verschiedenen Gruppen im jeweiligen Kontexc bedeucecen. Nacionalistische Krawalle in den Sera.Ben der Gro&cadce, nationalistische Rhecorik im Parlament und in den Landcagen, nacionalistische Publiziscik - all das hat uns
vom wichcigscen Punkc abgelenkc. Seit es sie gibe, sind Nacionaliscen sehr
lauc und sehr aggressiv. Wir sollcen aber ihre Erfolge, ihre Fahigkeicen, die
diverse Medien und offentlichen Inscicutionen im 20. Jahrhunderc so
schnell zu domininieren, niche mic dem Wahrheicsgehalt ihrer Behaupcungen verwechseln.
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